Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal
Volume 5
Issue 5 5العدد

Article 13

2013

1979 – 1952) )التطور التاريخي للعالقات األمريكية – المصرية
 نغم أكرم الجميلي. د.م
الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية األساسية

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad
Part of the History Commons

Recommended Citation
1979 – 1952) ( "التطور التاريخي للعالقات األمريكية – المصرية2013)  نغم. د. م,)أكرم الجميلي," Midad AL-Adab
Refereed Quarterly Journal: Vol. 5 : Iss. 5 , Article 13.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol5/iss5/13

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal by an authorized editor. The journal is hosted on Digital
Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

???? ???????: ?????? ???????? ???????? ????????? – ??????? (1952 – 1979)

 

 
 –
 

 

 

 



Published by Arab Journals Platform, 2013

1

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 5 [2013], Iss. 5, Art. 13





ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ -ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل

ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻜﺘﻨﻔﺘﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٥٢ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﺒﺭ ﻋﻬﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ

)ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ( ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻭﺃﺜﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺃﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻫﻡ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺎلٍ ﻭﻭﺍﺴﻊ،
ﻭﺍﻨﺒﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ

ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.

ﺘﹸـﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻜﻼ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﺇﺫ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺘﺠﺎﻩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ،

ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻠﻙ ،ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻗﺩ
ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺴﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل
ﺇﻟﻰ ﻗﻤﺘﻪ ﺒﺤﺭﺏ  ١٩٦٧ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ
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ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻟﻡ ﻴﺨل ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻋﺎﻡ  ١٩٥٦ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﻪ ﻤﻊ ﺤﻠﻔﺎﺌﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺴﻭﻑ ﻨﻠﻤﺱ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ

ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ
ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ.
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ؛ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ
ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻀ ﹰ

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺓ  ،١٩٧٠ – ١٩٥٢ﺩﺭﺱ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺓ .١٩٧٩ – ١٩٧١
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ﻴﻘﻭل ﺍﺤﺩ ﺍﻟ ﹸﻜﺘﱠـﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ )ﺒﺎﺭﻱ ﺭﻭﺒﻥ  ( Barry Rubinﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ

ﻋﻥ )ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ(

)(١

ﺃﻥ ﻗﺼﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ

ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺩﺃ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺼﺩﻴﻕ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻭﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ
ﺒﻌﺽ ﺭﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻓﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ

ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻜﺎﻥ
ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻜﺎﻥ
ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﻐل
ﺍﻟﺸﺎﻏل ﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺴﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﻟﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺠﺭﻫﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ ،ﻭﻹﺴﻘﺎﻁ ﻨﻅﺎﻡ
ﺤﻜﻤﻪ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ .ﻭﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺘﺤﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ )ﻓﺭﺼﺔ ﺴﺎﻨﺤﺔ( ﺇﻟﻰ

)ﺨﻁﺭ ﺩﺍﻫﻡ( ﻭﻤﻥ ﺤﻠﻴﻑ ﻤﺤﺘﻤل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻋﻨﺼﺭﹰﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻭﻤﻌﻭل ﻫﺩﻡ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ).(٢
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ

)(٣

ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ /ﻴﻭﻟﻴﻭ  ،١٩٥٢ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ

ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻷﺤﺩ .ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎﹰ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ،

(1) . Barry Rubin, the Arab states and the Palestine Conflict
(Syracuse, N.Y : Syracuse University press, 1981), p. 216.
(2) . Campbell, Defense of the middle East: problems of American
Policy, p.p. 63 - 79.
) . (٣ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ :ﻫﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻤﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺸﻜل ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ،ﻗﺎﺩﻫﺎ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻟﻴﻠﺔ ٢٣

ﻴﻭﻟﻴﻭ /ﺘﻤﻭﺯ ﻋﺎﻡ  ، ١٩٥٢ﻭﻨﺠﺤﺕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ،ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ
ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻥ ،ﻭﺃﺫﺍﻉ=
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ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ .ﻓﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )ﺠﻔﺭﺴﻭﻥ ﻜﺎﻓﺭﻱ  ،(Jefferson Kavreﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟــﻪ ﻓﻲ
ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ١٩٥٠ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ )ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻨﻘﻼﺏ(

ﻭﺘﻜﺭﺭﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ )ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ( ﻓﻲ
 ١١ﺁﺏ /ﺃﻏﺴﻁﺱ  .(١)١٩٥١ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﺴﻔﻴﺭ ﻜﺎﻓﺭﻱ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ /ﻤﺎﺭﺱ
 ،(٢)١٩٥٢ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ

ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻓﺎﻥ )ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻤﺭﺩ ﻜﺎﻤل ﻭﻓﻭﻀﻭﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ( ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ

ﺘﺘﺩﺨل ﻹﺒﻌﺎﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﻼﻋﻭﺩﺓ).(٣

ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺤﺭﻴﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻼﻍ
)(٤

ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻪ ،ﻓﻜﹸﻠﻑ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﻱ

ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ

=ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺒﺼﻭﺕ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ
ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻥ ﻟﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ،ﻟﻜﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺯﻋﺠﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ

ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺯﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ.
(1) . Rubin, Ibid, p.p. 217 – 218.
(2) . The Ambassador in Cairo (Jaffrey) to the department of state,
Cairo, 8 March 1952, in foreign Relations of the United states,
1952 – 1954, part2, p.p. 1773 – 1777.
) . (٣ﻤﺠﺩﻱ ﺤﻤﺎﺩ ،ﺜﻭﺭﺓ  ٢٣ﻴﻭﻟﻴﻭ  ، ١٩٥٢ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ) ،(٢٢ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ) ،ﺩ .ﺕ( ،ﺹ.٧٨
) . (٤ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﻱ :ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ١٩٥٦ﺇﻟﻰ
ﻏﺎﻴﺔ  ١٣ﻤﺎﻴﻭ  /ﺁﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ .١٩٥٧
ﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٤ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ،ﻋﻴﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎﹰ
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٥ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ

 ، ١٩٦٧ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﹰ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﻱ ،ﻭﻤﺴﺅﻭل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻴﺔ ﻓﻲ=
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ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺤﻠﻕ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺒﺎﻟﺯﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎﹰ ﻭﺃﺨﺒﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺇﺼﻼﺡ
ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل

ﺒﺎﻟﺴﻔﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻹﺨﺒﺎﺭﻩ ﺒﺫﻟﻙ) .(١ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﻠﻕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ

ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﹶﺎً ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ).(٢

ﻭﻟﻡ ﻴﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺴﻭﻯ ﺃﻴﺎﻡ ﺤﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﹰ ﺼﺤﻔﻴﺎﹰ ،ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﻓﺽ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻠﻙ
ﻓﺎﺭﻭﻕ ،ﻭﺃﺜﻨﻰ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ
ﻓﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﺨﻠﻊ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺩﻭﻥ ﻓﻭﻀﻰ ،ﺃﻭ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺩﻤﺎﺀ ،ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ

ﺍﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﺒﺩﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﻨﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻭﺠﻬﺕ

ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺴﻔﻴﺭﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ).(٣

ﻫﻜﺫﺍ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺩﺍﻓﻌﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ

ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻭﻗﻌﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺸﻬﺭ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ١٩٥٢ﺍﺠﺘﻤﻊ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﻊ )ﻭﻟﻴﻡ ﻓﻭﺴﺘﺭ (William Fosterﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
=ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ،ﻭﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﹸﻜل
ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ١٩٧٠ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻘﻀﻴﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ٣
ﺃﻏﺴﻁﺱ /ﺁﺏ ﻋﺎﻡ  .١٩٩١ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﻭﻴﻜﻴﺒﺩﻴﺎ ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ.
) . (١ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﻱ ،ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﻱ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،
ﺒﺎﺭﻴﺱ ،١٩٨٦ ،ﺹ. ٦٨
) . (٢ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻴﻨﻅﺭ :ﺴﻨﺎﻥ ﺼﺎﺩﻕ ﺤﺴﻴﻥ ،ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﺭ  ،١٩٥٦ – ١٩٥٢ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ )ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ( ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ،٢٠٠١ ،ﺹ.٢٤-٢١
) . (٣ﺴﻨﺎﻥ ﺼﺎﺩﻕ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٧
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ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺤﻭل ﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ)،(١
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺩﺍﻻﺱ ) (Dallasﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ
 ١١ﺁﻴﺎﺭ/ﻤﺎﻴﺱ  ،١٩٥٣ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺤﻴﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺩﺍﻻﺱ ﻗﻀﻴﺔ ﺠﻼﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ
ﻤﺼﺭ ﻜل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ،ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ،
ﻭﺃﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ .ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺩﺍﻻﺱ ﻗﺩ
ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ
ﻋﻘﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ
ﻴﻭﻨﻴﻭ ١٩٥٣ﺃﺭﺴل ﻜﺎﻓﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ

)(٣

)(٢

ﻭﻓﻲ  ٢٩ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ/

ﺒﺄﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﻋﺒﺩ

ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﺎﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻴﺭﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻭﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ.
ﻭﻜﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺎﻓﺭﻱ ﺃﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﻭﻗﻑ
ﻋﺎﻤﺭ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺒﻨﺎﺀ )ﻤﻨﺎﺥ ﻤﺘﻌﺎﻁﻑ( ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻴﺵ،
ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭل ﺼﻔﻘﺔ ﺴﻼﺡ ﻟﻠﺠﻴﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻟﺨﺭﻴﺠﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ.
ﻭﺃﻭﺼﻰ ﻜﺎﻓﺭﻱ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻤﺼﺭ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ

) . (١ﻴﻨﻅﺭ  :ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ .١٩٦٧/٣/٣١ ،١٠١٥
) . (٢ﺴﻨﺎﻥ ﺼﺎﺩﻕ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ٣٠؛ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٧٢ ،ﺹ.٥٧-٥٥
(3) . The Ambassador in Cairo (Jaffrey) to the department of states ,
Cairo, 29 June 1953, in: foreign Relations of the United states, 1952
– 1954, part2, p.p. 2104 - 2105.

7

٥٣٥


Published by Arab Journals Platform, 2013

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 5 [2013], Iss. 5, Art. 13



ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻓﻴﻪ).(١

ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺼﺭ

ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ

ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ).(٢

ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺴﻼﺡ ،ﺒل ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻤﺼﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ).(٣

ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻭﻟﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ
 ١٩٥٤ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻀﻊ

ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.

ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ –
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ،ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ،ﺇﺫ

ﺃﺒﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﺍﻻﺱ ﺴﺭﻭﺭﻫﻤﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﻋﺩﻭﻫﺎ ﺨﻁﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺸﻜﻠﺕ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ
ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻋﻥ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ،

) . (١ﺼﺒﺤﻲ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺼﺒﺤﻲ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  /ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ ،٢٠٠٤ ،ﺹ.٩
(2) . The acting secretary of state to the Embassy in Egypt, Washington,
24 July 1953, in: I bid, p. 2107.
) . (٣ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﻟﻤﺼﺭ ﻻ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،
ﻁ ،٢ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٨٢ ،ﺹ.٥٢
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ﻭﻫﻭ ﺠﻼﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ

ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻼﺀ).(١

ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٥٥ﺤﺎﺴﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﺒﻌﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺤﻀﻭﺭﻩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﻨﺩﻭﻨﻎ

)(٢

ﻋﺎﻡ  ،١٩٥٥ﻭﺜﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ

ﻋﻥ ﺼﻔﻘﺔ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻴﺔ( ،ﻭﻓﻬﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ

ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ).(٣

ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺩﺃ )ﺠﻭﻥ ﻓﻭﺴﺘﺭ ﺩﺍﻻﺱ (John Foster Dallas
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻋﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻓﺎﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ

ﺒﻴﻊ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻟﻶﻻﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﻭﺜﺎﺭ ﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭل
)ﺘﺠﻭﻴﻊ( ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﻭﺭﻭﺍ ﻀﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ
ﺘﺼﻭﺭ ﺩﺍﻻﺱ ﻫﻲ ﻓﻲ  ١٩ﺘﻤﻭﺯ /ﻴﻭﻟﻴﻭ ١٩٥٦ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺤﺒﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ).(٤

ﻭﻜﺎﻥ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻋﺭﺽ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻭﺤﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻀﻴﻌﺔ

ﻟﻠﻭﻗﺕ ﺯﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺒﹺل ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻓﻭﺠﺊ ﺒﺸﺭﻁ ﺠﺩﻴﺩ .ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
) . (١ﺴﻨﺎﻥ ﺼﺎﺩﻕ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٤٩
) . (٢ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﻨﺩﻭﻨﻎ :ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﻨﺩﻭﻨﻎ ﺒﺎﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﻀﺭﺘﻪ ﻭﻓﻭﺩ  ٢٩ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺁﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺩﺓ  ٦ﺃﻴﺎﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ.
ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﻵل ﻨﻬﺭﻭ
ﻭﺠﻭﺯﻴﻑ ﺘﻴﺘﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ .ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ .ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻴﻨﻅﺭ :ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ  ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ.
) . (٣ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﻟﻤﺼﺭ ﻻ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٢
(4) . Rubin, the Arab states and the Palestine Conflict, p. 230.
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ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺭﺒﻁﺕ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺴﻠﻴﺢ ﻤﺼﺭ،
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ).(١

ﻭﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ،ﻗﺎﻤﺕ

ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ  ٣١ﺘﻤﻭﺯ  /ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺒﻔﺭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻓﺠﻤﺩﺕ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ،

ﻭﺠﻤﺩﺕ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﻗﻔﺕ ﻤﻌﻭﻨﺎﺘﻬﺎ

ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺼـﺭ).(٢

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺩﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ  ١٩٥٦ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ،ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺼﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﻡ

ﻴﻌﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻻﹼ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎﹰ).(٣

ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ،ﺍﻋﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻗﺩ

ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻼﺌﻤﺎﹰ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ

)(٤

ﻓﻲ ٥

) . (١ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻭﺯﻱ ،ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ) ،(١٩٧٠ – ١٩٦٧ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻁ ،٢ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٨٣ ،ﺹ.١٠٣
) . (٢ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ،ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ١٩٨٢ – ١٩٤٥ﻁ ،١ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺁﺏ  ،١٩٨٩ﺹ.١٣٦
) . (٣ﺃﻤﻴﻥ ﻫﻭﻴﺩﻱ ،ﺤﺭﻭﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻁ ،٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٧٨ ،ﺹ – ١٠٧
.١٠٨
) . (٤ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ  :ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ )ﺁﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ( ﺩﻋﺎ

ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ  ٥ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻴﻨﺎﻴﺭ  ١٩٥٧ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﻤﺼﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ
ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻓﻲ  ١٩٥٦ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ=
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ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻴﻨﺎﻴﺭ  ١٩٥٧ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ )ﺩﻭﺍﻴﺕ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ Dwight
 (D. Eisenhowerﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺸﻴﻭﻋﻲ ﻤﺤﺘﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ

ﺼﻨﹼﺎﻉ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ).(١

ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﻫﻭ

ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺍﻍ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ
ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﻠﺌﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ
ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ).(٢

ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺨﺒﺜﺎﹰ

ﻭﻤﻜﺭﺍﹰ ،ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺩﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻀﺩ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ :ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ
ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺒﺔ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ )ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﻭﺭﺒﻁ

ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻤﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل .ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ

= ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﺭﺏ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺤﺩﺓ
ﺒﻴﻨﻬﺎ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ.

) . (١ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺠﺎﺝ ،ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ١٩٥٦
ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  ،١٩٦٠ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،١٩٦٧ ،
ﺹ.١٤٤
(2) . Wilbur crane Eveland, Ropes of sand : America`s failure in the
Middle East (London, New York: Norton, 1980), p.p. 210 – 213.
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ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﺤﻠﻑ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ

ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﺽ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .(١)١٩٥١

ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺤﺸﺩ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺤل ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﻤﺤل
ﻤﺤﻠﻑ ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺠﻬﺔ
ﻨﻅﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺕ

ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ).(٢

ﻟﻬﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ
ﻤﺤﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻘﻠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﻗﻭﺍﺕ ﺘﺭﻜﻴﺔ
ﻀﺩ ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﺩﻓﻊ ﻗﻭﺍﺕ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭﻴﺎ،

ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻀﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﻭﻗﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ

ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ).(٣

ﻭﺒﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﺍﻟﺴﻔﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺭﻴﻤﻭﻥ ﻫﻴﺭ ) (Reman Hairﻓﻲ  ٢٦ﺁﺏ  ١٩٥٧ﻭﺃﺒﻠﻐﻪ "ﺃﻨﻪ ﻻ
ﻴﻔﻬﻡ ﻤﺒﺭﺭﹰﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺏ ،ﻓﺎﻟﺤﺸﻭﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭﻴﺎ،

) . (١ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻭﻱ ،ﻤﺼﺭ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،١٩٧٦ ،ﺹ.١٩ – ١٨
) . (٢ﻓﻭﺍﺯ ﺠﺭﺠﺱ ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ – ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ ،١ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ،١٩٩٧ﺹ.١١٧

) . (٣ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻘﻲ ،ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﻗﻡ ) ،(٤٨٩ﺹ؛
ﻤﺼﺭ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ،ﻋﺭﺽ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ١٩٥٢
 ،١٩٧٥ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،١٩٧٦ ،ﺹ.٢٣-٢٢
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ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﻏل ﺘﺠﻌل ﺍﻷﻤﺭ ﺨﻁﻴﺭﺍﹰ ،ﻭﺍﻥ ﻤﺼﺭ ﻻ ﺘﻘﻑ ﺴﺎﻜﺘﺔ ﺤﻴﺎل ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ".
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺴﻜﺭﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ

ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﻭﻤﻲ ﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﻤﺼﺭ ،ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺘﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ
ﺫﻟﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﺨﻁﺭ.
ﺴﺎﻓﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﻠﻭل /ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ١٩٦٠

ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺌﻴﺱ
ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ .ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﻨﺫ  ١٩٥٢ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﻁﻴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻭﺍﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﺭﻓﻀﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻫﺩﺘﻪ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل )ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ

ﻤﻭﻀﺤﹰﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻁ ،ﺭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ
ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺠﻭﻤﻴﺔ( .ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﺃﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺘﺭﻏﺏ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ،ﻭﺍﻨﻪ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻵﻥ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ
ﺤل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻭﺩﻋﺎ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ

ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ).(١

ﻭﻤﻊ ﻭﺼﻭل )ﺠﻭﻥ ﻜﻴﻨﺩﻱ (John F. Kennedyﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﺍﺴﺘﻤﺭ

ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  .ﻭﻓﻲ  ١٠ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻴﻨﺎﻴﺭ
 ،١٩٦٣ﺭﻓﻊ )ﺩﻴﻥ ﺭﺴﻙ  (Dean Riskeﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ

ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻟﻤﺩﺓ ﻋــﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  ،(٢) ٤٨٠ﻭﺇﺭﺴﺎل
) . (١ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٧٠

) . (٢ﻗﺎﻨﻭﻥ  : ٤٨٠ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ=،
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ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ

ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .(١)١٩٦٣

ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ

ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻬﺩﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺃﻋﻨﻑ ﺼﺩﺍﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﻴﻨﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻊ

ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤـﺼﺭ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﺫ ﺍﻨﻌﻜﺱ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ " :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﹸﻨﺎ ﻨﻘﺒل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﹸﻨﺎ ﻨﻘﺭ ﺒﻘﻭﺓ

ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻨﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻨﺎﺀﺓ" ).(٢
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﻴﻨﺩﻱ ﺒﻌﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ):(٣

= ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻼﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﺒﺴﻴﻁﺔ ،ﻭﺒﺄﺠل ﻁﻭﻴل ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ،ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﺤﻤﺩ

ﺤﻤﺭﻭﺵ ،ﻗﺼﺔ  ٢٣ﻴﻭﻟﻴﻭ ،ﺨﺭﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﺝ ،٥ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،١٩٨٤ ،
ﺹ.٧٩
) . (١ﺒﺸﺭﻯ ﺤﺴﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ ،ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )– ١٩٨١

 ، (٢٠٠١ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ ،٢٠٠٤ ،ﺹ.١٣
(2) . Tarun Chandra Bose, the superpowers and the Middle East (London:
New York: Asia publishing House, 1972), p.67.
) . (٣ﺠﻴﻤﺱ ﺒـﻴـﺭﻨـﺯ ،ﺠﻭﻥ ﻜﻴﻨﺩﻱ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺨﻴﺭﻱ ﺤﻤﺎﺩ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٦١ ،ﺹ.٢٤١
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ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ،ﺇﺫ ﺃﻅﻬﺭ

ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﻜل
ﻫﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.

ﺏ .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺝ .ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﺼﺩﺍﻗﺘﻪ.

ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺼﺭ ﻨﺼﻴﺏ
ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻜﻴﻨﺩﻱ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻩ ﻤﻥ ﺃﻥ
ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ .ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻟﻤﺼﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﺃﻗﺩﻤﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ

ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٢ﻓﺄﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩ ﻜﻴﻨﺩﻱ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ،ﻫﻤﺎ):(١

 .١ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴـﺔ :ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜل ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺴﻔﺭﺍﺀ ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺫﻭﻱ ﻗﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺠﻭﻥ ﺒﺎﺩﻭ ) (John Baduﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ
ﻤﺼﺭ ،ﻓﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ
ﻓﺘﺭﺓ ﺨﺩﻤﺘﻪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺒﻼﺩﻩ.
 .٢ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﺇﺫ
ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﻥ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻤﺼﺭ )ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ

) . (١ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٧٦
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ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻴﺔ( ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻤﺼﺭ.
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺸﺒﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٢ﻭﻤﺎ ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ

ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ،ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ .ﻓﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ )ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﻴﻨﺩﻱ( ﻴﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻹﺨﺭﺍﺝ ﻤﺼﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ) ،(١ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ،ﻭﺤﺎﻭل ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺨﺭﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺭ
ﻤﺼﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻥ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ
ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺼﺩﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ).(٢

ﻭﻓﻲ  ٢٢ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ  ١٩٦٣ﺍﻏﺘﻴل ﻜﻴﻨﺩﻱ .ﻭﺭﺃﺕ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺤﻠﻭل ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ
) (Johnsonﻤﺤﻠﻪ ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
– ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻜﺎﻨﺕ
ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ
ﻜﻴﻨﺩﻱ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ :ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺒﺎﻥ ﻜﻴﻨﺩﻱ ﻗﺩ ﺨﺩﻋﻪ ﻭﺃﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﺭﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ،ﻭﻀﻴﻕ ﻜﻴﻨﺩﻱ ﻤﻥ

) . (١ﺍﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ  ،١٩٦٧ – ١٩٦٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،١٩٧٨ ،
ﺹ.٥٢٠
) . (٢ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٨١
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ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﺽ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ .ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻭﻓﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﻁﻔﻪ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻤﻨﺫ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ،ﻭﺸﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل

ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ،ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻜﻴﻨﺩﻱ).(١

ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٤ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ،ﺇﺫ ﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ

ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻋﻭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ  ٢٢ﺸﺒﺎﻁ/
ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،١٩٦٤ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﺨﺭﻭﺘﺸﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺭ /ﻤﺎﻴﻭ  ،١٩٦٤ﻭﻋﺩﻡ
ﺭﻀﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺽ

ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ١٩٦٤

ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ،ﻓﻔﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
 ،١٩٦٤ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ

ﺘﻠﻙ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻭﻥ ﺒﺤﺭﻕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

)(٢

ﺜﻡ

ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻨﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ
ﺃﻟﻘﺎﻩ ﻓﻲ  ٢٣ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل /ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٤ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ

ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻘﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﺍﺘﺴﻤﺕ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻤﻥ ،ﻭﺘﺭﻜﺕ ﻤﺼﺭ ﺘﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ
ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻤﻥ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﻟﻴﺠﻨﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ .ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻌﻨﻲ

) . (١ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﻜﻴﻨﺩﻱ ﻭﻤﺼﺭ ،ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ

.١٩٦٣/١١/٢٩

،٩٩٧

) . (٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺠﻌﻴﺠﺭ ﻋﺒﺩ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ،١٩٧٨ – ١٩٦٧ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ
ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،٢٠٠٦ ،ﺹ.٢٠
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ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤل .ﻓﻤﺜﻼﹰ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﺘﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﺯ /ﻴﻭﻟﻴﻭ ،ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل /ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ،١٩٦٦ﺭﺒﻁﺘﻬﺎ
ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﻌﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻨﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻠﻙ
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺭﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻀﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺇﺫ
ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ

ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻸﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ).(١

ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺌﺴﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ،
ﻗﺭﺭﺕ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻨﻅﺎﻤﻪ ،ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺘﺼﻌﻴﺩﻫﺎ ﺒﻘﻁﻊ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ
ﻼ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻫﻭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻀ ﹰ

ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ).(٢

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺴﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ،١٩٦٧ﺍﻨﺘﻬﺯﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺭ ،ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﻭﻓﻬـــﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻓﺸﺎﺭﻜﺕ
ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ
 ٥ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ /ﻴﻭﻨﻴﻭ  .(٣)١٩٦٧ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺎ

ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.

) . (١ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ .١٩٦٧ /٢ /٢٣ ،١٠٠٨
) . (٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺠﻌﻴﺠﺭ ﻋﺒﺩ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢١ – ٢٠

) . (٣ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻗﺎﺴﻤﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ) ،(٢ﻁ ،١ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ /ﻴﻭﻨﻴﻭ ،١٩٨٢
ﺹ.١٠٧
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ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺸﺭﻩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ )ﻟﻭﻴﺱ ﻓﻠﻴﻤﻨﺞ

Louis

(Flemingﻋﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﺒﺎ ﺇﻴﺒﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻷﺴﺒﻕ ،ﺇﺜﺭ ﺯﻴﺎﺭﺓ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻓﻲ  ٢٦ﺁﻴﺎﺭ/

ﻤﺎﻴﻭ  .١٩٦٧ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ :ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﻌﺎﺭﺽ
ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ،ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗ ﺩ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻤﻥ
ﺠﻬﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ،ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺼﺩﺭ
ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻤﻘﺭﻭﻨﺎﹰ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﻋﺎﺩﺓ ،ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻘﺘﺎل ،ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻔﻌل ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ،ﻤﻥ ﺠﻬﺔ

ﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻭﻋﺎﺩ ﺍﺒﺎ ﺇﻴﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺘﺄﻜﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻊ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺭﺒﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ .ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ،ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ )ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻅﺭﻭﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻭﺠﻬﻭﺍ ﻀﺭﺒﺘﻜﻡ().(١

ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴـﺔ ﺴﺭﻴﺔ
ﻭﻤﺭﺍﻭﻏﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل .ﻓﺄﻴﺩﺕ
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،

ﻭﻁـﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺒﺤﺩﻭﺩ
ﺁﻤﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﻭﻀﻐﻁﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﺘﺎﺭﺓ ،ﻭﺒﺎﻟﺤﺼﺎﺭ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﺨﻀﻌﻭﺍ
ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ).(٢

) . (١ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﻫﻴﻜل ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،١٩٧١ ،
ﺹ.٢٢٢ -٢٢١
) . (٢ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻗﺎﺴﻤﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ .١٠٨
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ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﺜﻠﺕ ﺤﺭﺏ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ /ﻴﻭﻨﻴﻭ  ١٩٦٧ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻓﻀﻼﹰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ).(١

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ  ،١٩٦٧ﻭﺼﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ
ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ،ﻨﺸﺭ )ﻤﺎﻴﻠﺯ ﻜﻭﺒﻼﻨﺩ  (Miles Copelandﺃﺤﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻭﻜﺎﻟﺔ

ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﺒﺈﺴﻡ )ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ( ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻁﺊ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ .ﻭﻜﺎﻥ
ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻪ .ﻜﻤﺎ
ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻓﻔﻲ

ﺨﺭﻴﻑ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٨ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ) (٥٠ﻁﺎﺌﺭﺓ )ﻓﺎﻨﺘﻭﻡ (٤
ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻫﻲ ﺃﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ .ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ).(٢

ﻭﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ١٩٧٠ – ١٩٦٧ﻁﺭﺡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ

ﻤﺼﺭ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ) (٢٤٢ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ،ﻭﻁﺭﺡ
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ،ﻤﺜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺭﻭﺠﺭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ  ٢٥ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  ،١٩٧٠ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ
ﺍﻟﻨﺎﺭ )ﺤﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ( ﻟﻤﺩﺓ  ٩٠ﻴﻭﻤﺎﹰ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻨﻬﺎ )ﺃﻭل

) . (١ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ ،١ﺒﻴﺭﻭﺕ ،٢٠٠٣ ،ﺹ.٧٨
(2) . William Bauru Quandt, Decade of Decisions: American policy
toward the Arab – Israel conflict, 1967 – 1976 (Berkeley, Calif.:
University of California press, 1977), p. 106.
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ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ() .(١ﻭﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ  ٢٢ﺘﻤﻭﺯ /ﻴﻭﻟﻴﻭ،
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﻭﺠﺭﺯ ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ –
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﺭﺒﻴﺔ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺠﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ

ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﻭﺠﺭﺯ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ
ﻤﺎ ﻟﺒﺙ ﺃﻥ ﺨﻴﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻘﺩ ﻫﺎﺠﻤﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺼﺭ ﻤﺘﻬﻤﺔ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺒﺨﺭﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ) ،(٢ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ
ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻭﻓﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل
ﺇﻟﻰ ﺤل ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻅﻤﻴﻴﻥ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺒﺫل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺠﺎﺩﺓ

ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺒﺎﺀﺕ ﺒﺎﻟﻔﺸل).(٣

 
 ––

ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﻠﻭل  /ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ  ١٩٧٠ﺍﺘﺨﺫ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﺨﺭﺝ
ﻤﻥ ﺼﻠﺏ ﺜﻭﺭﺓ ﻴﻭﻟﻴﻭ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﻁﻭﺍل
ﺤﻜﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻓﻴﺒﺩﻭ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻘﺘﻨﻌﺎﹰ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻱ ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﻬﺞ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ
) . (١ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﻴﺎﺽ ،ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﻴﺎﺽ  ،١٩٧٨ – ١٩٤٨ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،١٩٨١ ،
ﺹ.٢٦٢

) . (٢ﻫﺎﻟﺔ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻌﻭﺩﻱ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ – ١٩٦٧
 ،١٩٧٣ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ ،٢ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٨٦ ،ﺹ.٩٨
) . (٣ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺠﻌﻴﺠﺭ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٨٠
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ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﻫﻭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻁﻭﺍل

ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺒﻬﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ) ،(١ﻭﺍﻨﻪ
ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ
ﺍﻷﻭﺴﻁ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ

ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺘﺠﺎﻫﻪ).(٢

ﺜﻡ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺘﺎﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻨﻲ ،ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﻠﺘﻭﻴﺔ ﻤﺒﻬﻤﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻨﻜﺸﻑ
ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺯﺍﺭ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺭﻭﺠﺭﺯ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ

ﺁﻴﺎﺭ /ﻤﺎﻴﻭ  ١٩٧١ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﻋ ﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺤﺭﺏ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ /ﻴﻭﻨﻴﻭ  ،١٩٦٧ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﻱ ﻋﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺜﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﻱ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ

ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺕ).(٣

ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل /ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ،١٩٧٠ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ

) . (١ﻓﺅﺍﺩ ﺯﻜﺭﻴﺎ ،ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،١٩٨٠ ،
ﺹ.٢٣١

) . (٢ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﻴﺎﺽ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٣٧٣
) . (٣ﺠﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺯﻫﺭﺍﻥ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ  ،١٩٨١ – ١٩٧٠ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ،
ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩ .ﺕ ،ﺹ.٢٧٥
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ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ )ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ(،
ﻭﺃﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻼﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ .ﻭﻗﺩ
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻁﻤﻭﺡ ﻟﻪ ﺨﺎﺭﺝ

ﺒﻼﺩﻩ ،ﻭﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻴﻀﺭﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻅﻤﻰ ﺒﺄﺨﺭﻯ .ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ

ﺴﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻗﻠﺒﺎﹰ ﻭﻗﺎﻟﺒﺎﹰ).(١

ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻴﺘﻘﺭﺏ ﺴﺭﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻥ

)ﻟﻠﻤﻌﺭﻜﺔ( ﻭﻴﻜﺭﺭ ﻭﻋﻭﺩﻩ ،ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ،ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ.
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻴﻑ  ١٩٧١ﻭﺤﺘﻰ  ١٩٧٣ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ،ﻭﺒﺤﺩﻭﺙ ﻗﻼﻗل ،ﺇﺫ ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻡ ،ﻭﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻭﺭﺍﹰ.

ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺃﺒﺩﺍﹰ .ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ
ﻭﻋﺩﻩ ﺒﺎﻥ ﺴﻨﺔ  ١٩٧١ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺴﻡ .ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺴﻭﺀﺍﹰ ﺒﺴﺒﺏ

ﻨﻔﺎﺫ ﺼﺒﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﻤﻴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺭﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﺔ ،ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

)ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ().(٢

ﻭﻓﺎﺠﺄ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ /ﻴﻭﻟﻴﻭ  ١٩٧٢ﻋﻠﻰ
ﻁﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺕ .ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺕ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﺩﻓﺎﹰ

) . (١ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
(2) . Quandt, " The Arab – Israeli conflict in American foreign
Policy", p.3-4.
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ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﹰ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻟﺨﻁﺏ ﻭﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺃﻱ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﺭ .ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ،

ﻟﻘﺩ ﺘﺴﺎﺀل ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﻴل ،ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ،ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﺃﻱ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻤﻥ

ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ).(١

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺒﺎﻁ

ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﺍ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ.
ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ،١٩٧٢ﺠﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل
ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻓﻬﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻨﻪ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ١٩٧٢ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ
ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻨﺎﺘﻴﻥ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ
ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺠـﺭﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺴﺭﻴﺔ

ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ).(٢

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ

ﻟﻠﺘﻭﺘﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻓﺎﻨﺘﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺭ /ﻤﺎﻴﻭ
 ،١٩٧٢ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ

(1) . Sheehan, the Arabs, Israelis and Kissinger: A secret history of
American Diplomacy in the Middle East, p. 22.
) . (٢ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻴﻥ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  ،١٩٧٩ – ١٩٧٤ﺝ،١
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻁ ،٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،١٩٨٢ ،ﺹ.١٠
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ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ ﺨﻔﻀﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ

ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ).(١

ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  -ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﺫﻜﺭ ﺤﺘﻰ

ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻴﻨﺎﻴﺭ  ١٩٧٣ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﻟﻘﺎﺀ ﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ،ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻭﻀﺢ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ

ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ).(٢

ﺃﻜﺩﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﻊ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ
ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤل ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ.

ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ) .(٣ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻹﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ

ﻤﺼﺭ .ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ،ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻤﻀﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺎﻭل
ﺠﻬﺩﻩ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺤﻴﻥ ﻴﺄﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﺤﺭﻙ ﺩﻭﻟﻲ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ،

ﺭﺃﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻟﻭ
ﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ .ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ،ﻭﻗﻌﺕ

ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل /ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ .٩٧٣

ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﺭﺏ
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ،ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل :ﻫﻭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺜﻘل ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻼﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻼﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻁﻼﺏ
) . (١ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.١٠
(2) . Sheehan, Ibid, Op. cit, p.25.
(3) . Sadat`s interview with Arnaude de Borchgrave, Newsweek
(18 April 1973).
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ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻟﻤﺼﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺨﺭﺝ ﻟﻼﺯﻤﺔ.
ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﺁﺨﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ،ﺃﻋﻁﺕ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﻫﻨﺎﻙ ،ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻟﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ

ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ،ﻭﺍﻥ ﺘﺴﺨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺩﻫﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ).(١

ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﺽ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﺍﻷﻭل ،ﺘﻤﻜﻥ

ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺒﻨﺠﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .ﻭﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﻋﺠﺯ ﻋﻨﻪ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ .ﻭﻷﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ

ﻴﺨﻠﻕ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﹰ ﺸﻌﺒﻴﹰﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﺨﻠﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ
ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.

ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺼﺭ ﻋﻘﺏ ﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ
ﻤﺼﺭﻋﻪ ﻓﻲ  ٦ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ /ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل  ،١٩٨٢ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ .ﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻷﻋﻅﻡ

ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﻴﺊ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

ﻟﻴﻤﺎﺭﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺒﻼ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺤﺠﺞ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ).(٢

ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ،
ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ
– (1) . Kissinger, Ala Madison Blanche, 1968 – 1973, p.p. 1348
1358.
) . (٢ﻫﺎﻟﺔ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻌﻭﺩﻱ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )١٩٦٧
–  ، (١٩٧٣ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ) ،(٤ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ،١٩٨٣ﺹ.٢٢٣ – ٢٢٢
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ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺃﻥ
ﻴﺠﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﹰ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ

ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ).(١

ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل .ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻤﺼﺭ ﺘﻘﺒل ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻜﺎﻨﺕ
ﻗﺩ ﺭﻓﻀﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ .ﻭﻗﻌﺕ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺽ

ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﺍﻷﻭل ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل) ،(٢ﻭﺘﻼﻫﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻤﺎﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺜﻡ
ﺒﺩﺃﺕ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩ ﺒﻘﺒﻭل ﻤﺼﺭ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺽ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ) ،(٣ﻭﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ  :ﺘﻌﻬﺩ ﻤﺼﺭ
ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ )ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ،ﻭﻗﺒﻭل

ﻤﺼﺭ ﻤﺭﻭﺭ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﺒﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ )ﺍﻟﺒﻨﺩ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ( ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻀﻌﺔ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺴﻴﻨﺎﺀ .ﻭﺠﺎﺀ
ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻟﻠﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺯﻡ ﻤﺼﺭ
ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل.
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺴﻔﻴﻥ ﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻨﻌﺵ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.

ﻭﻤﻊ ﺘﻭﻟﻲ )ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ ( Jimmy Carterﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ،١٩٧٧ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ
ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻌﺘ ﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ

(1) . Derek Hopwood, Egypt : politics and society, 1945 – 1981.
London, 1982. P.135.
) . (٢ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )– ١٩٧٣
 ،(١٩٧٨ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،١٩٨٣ ،ﺹ.١٣١
) . (٣ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﻴﺎﺽ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٤٧٤ – ٤٧٣
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ﺤل ﺸﺎﻤل ﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ

)(١

ﻜﻤﺎ ﺨﻁﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ –

ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ،ﺇﺫ ﺴﻌﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻟﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻓﻲ

ﻨﻴﺴﺎﻥ /ﺍﺒﺭﻴل  ، ١٩٧٧ﺨﺎﻁﺒﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻗﺎﺌﻼﹰ" :ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ

ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴل").(٢

ﻭﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ – ﺨﻁﻭﺓ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ

ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ.
ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﻠﺒﺔ )ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ

ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ( ﻭﺘﺩﺨﻠﺕ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻹﺒﺭﺍﻡ )ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل).(٣
ﻭﺃﺭﺴل ﻜﺎﺭﺘﺭ ﺨﻁﺎﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻌﺔ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ

ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ).(٤

ﻭﻓﻲ  ٩ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ،١٩٧٧ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ

ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻴﻑ ،ﺒل ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ ،ﺴﻌﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﺸﺘﺭﻙ)ﺴﺎﻴﺭﻭﺱ ﻓﺎﻨﺱ

Cyrus

) . (١ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻬﻤﻲ ،ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،١٩٧٩ ،
ﺹ.٢٨٥
) . (٢ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺸﻠﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ )ﺜﻼﺙ ﻋﻬﻭﺩ( ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ

ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،١٣٩ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ،٢٠٠٠ﺹ.١٠٩
– (3) . Sicherman , Broker or Advocate, the U.S. role in the Arab
Israeli Dispute, (1973 – 1978), p.p. 54 – 85.
) . (٤ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ -ﺕ( ،ﺹ – ٤٠

.٤١
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 (Vanceﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﺎﻁ
 /ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ،١٩٧٩ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﻀﺭﻫﺎ ﻤﻭﺸﻲ ﺩﺍﻴﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﻠﻴل ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ،ﻭﺯﺍﺭ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ

ﺁﺫﺍﺭ /ﻤﺎﺭﺱ  ١٩٧٩ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺩﻓﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ  ٢٦ﺁﺫﺍﺭ/
ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﺘﻜﺭﻴﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ﻭﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ – ﺨﻁﻭﺓ ﻭﻋﺯل
ﻤﺼﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ).(١





) . (١ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﻴﺎﺽ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٧٩
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ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:

ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ،١٩٥٥ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ،١٩٧١
ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎﹰ ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﻭﺼل ﺫﺭﻭﺘﻪ ﺒﻘﻁﻊ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ.
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ :ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ١٩٧٣ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ،١٩٧٩ﺨﻼل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ.

ﺇﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺤﻘﻘﺕ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ
ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .ﺇﺫ ﺃﻋﻁﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻓﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
– ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﻫﻭ:
 ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ.

 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻷﻥ ﻤﺼﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﻭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ.
ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل

ﻭﺒﻠﻎ ﻗﻤﺘﻪ ﻭﺼﻌﻭﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
– ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ .ﻭﺭﺃﺕ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺼﺭ
ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﻌﻀﻼﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ

ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺨﺎﺏ ﻤﺴﻌﺎﻩ ﻭﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ
ﻤﺼﺭ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.
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 .١ﺍﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ  ،١٩٦٧ – ١٩٦٢ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ،
.١٩٧٨

 .٢ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻬﻤﻲ ،ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
.١٩٧٩
 .٣ﺃﻤﻴﻥ ﻫﻭﻴﺩﻱ ،ﺤﺭﻭﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻁ ،٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٧٨ ،
 .٤ﺠﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺯﻫﺭﺍﻥ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ  ،١٩٨١ – ١٩٧٠ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.

 .٥ﺠﻴﻤﺱ ﺒـﻴـﺭﻨـﺯ ،ﺠﻭﻥ ﻜﻴﻨﺩﻱ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺨﻴﺭﻱ ﺤﻤـﺎﺩ ،ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٦١ ،

 .٦ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻗﺎﺴﻤﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ) ،(٢ﻁ ،١ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ ،ﺤﺯﻴـﺭﺍﻥ/
ﻴﻭﻨﻴﻭ .١٩٨٢

 .٧ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺠﺎﺝ ،ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺴﻨﺔ  ١٩٥٦ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  ،١٩٦٠ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ١٩٦٧ ،
 .٨ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻴﻥ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ – ١٩٧٤
 ،١٩٧٩ﺝ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻁ ،٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٨٢ ،

 .٩ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻭﻱ ،ﻤﺼﺭ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ ،ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ.١٩٧٦ ،
 .١٠ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ،ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ١٩٨٢ – ١٩٤٥ﻁ ،١ﻤﺭﻜﺯ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺁﺏ .١٩٨٩

 .١١ﻓﺅﺍﺩ ﺯﻜﺭﻴﺎ ،ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ،
.١٩٨٠

 .١٢ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ -ﺕ(.
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 .١٣ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻘﻲ ،ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﻗﻡ
) ،(٤٨٩ﺹ ،٢٦٨ﻤﺼﺭ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ،ﻋﺭﺽ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ،١٩٧٥ – ١٩٥٢ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٧٦ ،

 .١٤ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻭﺯﻱ ،ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ) ،(١٩٧٠ – ١٩٦٧ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻁ ،٢ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٨٣ ،

 .١٥ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻭﺯﻱ ،ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ) ،(١٩٧٠ – ١٩٦٧ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻁ ،٢ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٨٣ ،
 .١٦ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
) ،(١٩٧٨ – ١٩٧٣ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٨٣ ،

 .١٧ﻫﺎﻟﺔ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻌﻭﺩﻱ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ،١٩٧٣ – ١٩٦٧ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ،٢
ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٨٦ ،

 .١٨ﻫﺎﻟﺔ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻌﻭﺩﻱ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ) ،(١٩٧٣ – ١٩٦٧ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ) ،(٤ﻤﺭﻜـﺯ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٨٣ ،

 .١٩ﻴﻭﺴﻑ ﻫﻴﻜل ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٧١ ،
.٢٠

ﺴﻨﺎﻥ ﺼﺎﺩﻕ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ٣٠؛ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٧٢ ،ﺹ.٥٧-٥٥
.٢١

ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ،ﻟﻤﺼﺭ ﻻ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ

.٢٢

ﻓﻭﺍﺯ ﺠﺭﺠﺱ ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ

ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻁ ،٢ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٨٢ ،ﺹ.٥٢

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ – ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ ،١ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٩٧ ،ﺹ.١١٧
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.٢٣



ﺍﺤﻤﺩ ﺤﻤﺭﻭﺵ ،ﻗﺼﺔ  ٢٣ﻴﻭﻟﻴﻭ ،ﺨﺭﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﺝ ،٥ﻤﻜﺘﺒﺔ

ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،١٩٨٤ ،ﺹ.٧٩

  

 .١ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﻱ ،ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺼـﺒﺭﻱ ،ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﺎﺭﻴﺱ.١٩٨٦ ،

 .٢ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﻴﺎﺽ ،ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﻴﺎﺽ  ،١٩٧٨ – ١٩٤٨ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ

ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٨١ ،

  

 .١ﺃﻤﻴﻥ ﺸﻠﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ )ﺜﻼﺙ ﻋﻬﻭﺩ( ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،١٣٩ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .٢٠٠٠

 .٢ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻤﺭﻜﺯ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ ،١ﺒﻴﺭﻭﺕ ،٢٠٠٣ ،ﺹ.٧٨

  

 .١ﺒﺸﺭﻯ ﺤﺴﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ ،ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )– ١٩٨١
 ،(٢٠٠١ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ.٢٠٠٤ ،
 .٢ﺴﻨﺎﻥ ﺼﺎﺩﻕ ﺤﺴﻴﻥ ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﺭ – ١٩٥٢
 ،١٩٥٦ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ )ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ( ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ،
.٢٠٠١

 .٣ﺼﺒﺤﻲ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺼﺒﺤﻲ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ.٢٠٠٤ ،

 .٤ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺤﻌﻴﺠﺭ ﻋﺒﺩ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،١٩٧٨ – ١٩٦٧
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ،

.٢٠٠٦
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.١٩٦٣ /١١ /٢٩  ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ.٣

.١٩٦٧ /٢ /٢٣  ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ.٤
.١٩٦٧ /٣ /٣١  ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ.٥
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American – Egyptian relations
1952 – 1979
By.
A.T Nagham Akram Jumaili
Mustansiriya University College of Basic Education
Abstract
American – Egyptian relations is important
relationships for both parties, as have kperfi affected each
country's foreign policy towards the other and towards many
international and regional issues of common character
Maslahi, the approach of these relations, to find that the
nature of difference in terms of cooperation or collision has
dominated the American – Egyptian relations, in the era of
president Jamal Abdel Nasser of difference and conflict
prevailed on the nature of character that relations reached its
war of 1967 and the severance of diplomatic relations
between the two countries, although this character did not
without its moments of cooperation's and possibly meet the
goals.
In the U.S. position of the Suez war in 1956 and its
incompatibility with Western allies.
In contrast to the era of the president Anwar Sadat see
a cooperative character on the degree of strategic alignment
of goals and means, especially after the Camp David Accords
and the Egyptian peace treaty – Israeli.
The American – Egyptian relations witnessed
fundamental stages:
Crisis phase: Aphase which started since 1955, until
1971, this period witnessed cooperation followed by collision
peaked sever relations between the two countries.
Stage special friendship: the extended since 1973 until
1979, during which time completed Egyptian Pease treaty –
Israeli.
That those agreements made to the American side
made great achievements in international relations. First –
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weaken Soviet influence in the middle East. Secondly –
achieving peace between Israel and Egypt, because Egyptian
in the largest Arab force.



٥٦٤

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol5/iss5/13


36

